












　The Agent-Based-Model （ABM） has been developed in the science of complexity. ABM is a 
useful method for elucidating interaction among heterogeneous individuals, such as hosts and guests, 
in a computational space. However, so far researchers of tourism have utilized the ABM only for 
quantitative analysis, based on big data. This paper introduces some classical ABM studies that have 
investigated interactions between heterogeneous individuals. In addition, this paper introduces an 
ABM that represents interactions between agents from different regions and cultures. The results 
were as follows. When agents migrate across regions and interact with one another, one majority 
culture often drives away the other minority cultures. In other cases, agents of different cultures 
coexist and cultural diversity is maintained. Information on different cultures should be evident. 
Agents should migrate to regions where many other agents of the same culture live. Tourism could 
be the method. Therefore, the model demonstrates how tourism may counter the negative effects of 






























































































発展してきた（Zhang 2004; Clark and Fossett 2008; Hatna and Benenson 2012; 2015）。また言語や宗教
など，後天的で変更可能な特質を念頭において，近隣との相互作用でそれら特質が変容して，特質の画













































離モデルや秩序モデルも，複雑ネットワークの考えを参照して発展してきている（Fagiolo et al. 2007; 
Poncela et al. 2008; Xianyu 2012; Centola 2018）。
注） 近接した頂点が繋がった格子型ネットワークのリンクを小さな確率pでランダムに組み替えるとス




























きる（Fisher 1984 = 2002）。サブカルチャーの多くは，特定の地域に代々継承されてきた地域文化では
ないかもしれない。しかし将来を見れば，オタクの聖地が伝統文化の継承される場となっていくことも
ありえる。昔から継承されてきた地域文化が，外部からやってきた観光客との協働で保全される可能性

























以上の 3 つの場合について，それぞれシミュレーションを実施する。図 4 は各場合の初期状態を示し，








(lj -1 )Q ≤ W ≤ (lj -1 )P
となる。なおここでlj はエージェントが滞在している地域jにいるエージェント数である。以下，本モデ

















ダムな移動をする（0 ≤ r ≤ 1）。
　本稿では，単純化のため，地域間のネットワークが一次元上の境界なしの格子型ネットワークになっ
ており，どの地域においてもkが等しい場合を考える。このときkが大きくなるにつれてすべての頂点が




　利得に基づいた文化変化のあと，あらためて確率U（0 <U< 1）で 1 エージェントをランダムに選び，
その文化をM個中のランダムな 1 文化に突然変異させる。確率 1-Uで突然変異は起こらない。














Dl= 1-∑j (lj /N)
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注） 文化の初期値がランダムの場合，（a） (s, k, r) = (1, 2, 0.1)，（b） (s, k, r) = (3, 4, 0.6)，（c） (s, k, r) = (5, 9, 0.95)，所属する地
域で同じ場合，（d） (s, k, r) = (1, 2, 0.1)，（e） (s, k, r) = (3, 4, 0.6)，（f） (s, k, r) = (5, 9, 0.95)，全員同じ場合，（g） (s, k, r) = 





















注） 文化の初期状態がランダムの場合で，（a） (s, k) = (1, 2 )，（b） (s, k) = (3, 4 )，（c） (s, k) = (5, 9 )，文化の初期状態が所属す
る地域で同じ場合について，（d） (s, k) = (1, 2 )，（e） (s, k) = (3, 4 )，（f） (s, k) = (5, 9 )，文化の初期状態が全員同じ場合に
ついて，（g） (s, k) = (1, 2 )，（h） (s, k) = (3, 4 )，（i） (s, k) = (5, 9 )。
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